


























































1) GMM についてはHansen（1982）及びHansen and Singleton（1982）を参照．





































Souma and Tsutsui（2005)，Tsutsui and Kamesaka（2005)，Uchida and Tsutsui（2005）がその代表的なも
のであり，Souma and Tsutsui（2005）は保険業，Tsutsui and Kamesaka（2005）は証券業，Uchida and Tsutsui（2005）は銀行業の競争度を推計している．いずれもアセット・アプローチ（asset approach）による
ものであるが，本論文の実証結果を検討する上で参考になるものである．また，理論的研究ではあるが，
Homma and Souma（2005）はHancock（1985）によって提示された金融企業（financial firm）の使用者費
用モデル（user-cost model）を発展させ，不確実性動学下における金融企業のリスク回避的な危険態度を考慮
できるラーナー指数（generalized Lerner index，以下 GLI）を導出している．さらに，Homma（2009）は
GLIを発展させ，市場構造・行動要因だけでなく，準短期利潤変動リスクや（財政難費用負担リスクを反映し
た）自己資本の影響も併せて考えられるラーナー指数（extended generalized-Lerner index）を導出している．
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２ モ デ ル
2.1 理 論 モ デ ル














































































































































































































































































費 用 効 率 性
(2.9)式の左辺（ラーナー指数の定義式）を直接推定する場合，純保険料率???に加え，限界費






















2.2.4 推 定 方 法
(2.5a)式の費用関数，(2.6a)式及び（2.6b)式のコストシェア式，(2.7)式の逆需要関数，(2.8
a)式及び（2.8b)式の１階の条件式を GMM によって非線形同時推定する．GMM の推定は攪乱項
の条件付分散不均一性や系列相関を考慮して行う．特に，後者については，直交条件の共分散行列
の推定に攪乱項の移動平均を含める際，共分散行列の推定値が正値定符号行列になることを保証す
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表１ 不完全競争モデルの推定結果
パラメータ 推定値 t値 p値
?? .825231 152.877 .000
?? .355059 189.617 .000
?? .606812 1292.31 .000
?? .106905 217.006 .000
?? .286283 489.692 .000
??? .082059 19.9614 .000
??? .052128 14.8117 .000
??? .054373 24.9175 .000
??? .021378 26.2707 .000
??? .023232 8.48123 .000
??? －.032277 －8.68398 .000
??? －.041974 －29.4529 .000
??? －.044238 －46.6329 .000
??? .086212 59.2970 .000
??? －.447400E-02 －9.20445 .000
??? .759958E-02 5.75072 .000
??? .082369 80.4953 .000
??? －.089968 －67.6016 .000
??? －.021224 －74.8258 .000
??? －.026260 －25.1187 .000
??? －.028114 －13.2797 .000
??? －.465017E-02 －57.7090 .000
??? .488160E-02 4.06496 .000
??? －.568042E-02 －66.4517 .000
??? .010331 123.014 .000
?? －.588594 －20.9269 .000










































































































14) この点については Davidson and Mackinnon（1993,pp.232-237,pp.614-621,p.665）を参照．
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IN THE JAPANESE NON-LIFE INSURANCE INDUSTRY
 
By MAKIKO ANEZAKI and TETSUSHI HOMMA
 
In this paper, the degree of competition (Lerner index)and the cost efficiency of the
 
Japanese non-life insurance(JNLI)industry are simultaneously estimated from the per-
spective of industrial organization,and the influence on the JNLI industry of the deregula-
tion following the amendment of the Insurance Business Law (IBL)and the Japanese
 
Financial Big Bang(JFBB)is evaluated.Under the market structure-conduct-performance
(SCP)paradigm,the Herfindahl index suggests that the degree of competition in the JNLI
 
industry has decreased remarkably since 2001.However, assumptions about the market
 
performance of the JNLI industry(degree of competition and cost efficiency)based on the
 
SCP paradigm have incited criticism,as this model presumes market performance from
 
market structure, and in most cases, direct estimation of market performance is not
 
performed.Therefore,this paper aims to directly estimate market performance using the
 
Lerner index and cost efficiency.The results of the present analysis suggest that the IBL
 
revision and the JFBB stimulated the first stage of competition in the JNLI industry.
(Kanazawa University and University of Toyama)
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